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It has been two years since molecular-targeted therapy became available for advanced renal cell
carcinoma (RCC) in Japan. It shall be validated whether molecular-targeted therapy really improved the
prognosis of patients with advanced RCC in the near future. Here we review the two phase III clinical
studies that demonstrated the superiority of sunitinib and temsirolimus over IFNα and discuss optimal
therapy including IFNα for advanced RCC in the future biomarker era.
(Hinyokika Kiyo 57 : 153-156, 2011)







































































































群，およびテムシロリムス/IFNα 併用群の 3 群に割
り付けられた．テムシロリムス群は 25 mg 静注を週
1回，IFNα 群は300万単位から順次増量して1,800万
単位を週 3回，テムシロリムス/IFNα併用群は，テム








群では全生存期間が有意に延長し (HR 0.73，95％ CI
0.58∼0.92，p＝0.008），併用群では延長を認めない







泌尿紀要 57巻 3号 2011年154
Table 1. スニチニブによる副作用との関連が示唆される遺伝子変異10)
遺伝子型 OR (95％ CI) P-value
白血球減少
CYP1A1 2,455A/G AA vs AG vs GG 6.24 (1.20 to 32.42) 0.029
FLT3 738T/C TT vs CT＋CC 0.36 (0.17 to 0.77) 0.008
NR1I3 ハプロタイプ CAG-CAG vs CAG-他 vs 他-他 1.74 (1.02 to 2.96) 0.041
グレード 3以上の何らかの毒性
VEGFR2 1191C/T CC vs TC vs TT 2.39 (1.02 to 5.60) 0.046
ABCG2 ハプロタイプ TT-TT＋TT-他 vs 他-他 0.38 (0.17 to 0.83) 0.016
粘膜炎
CYP1A1 2,455A/G AA vs AG vs GG 4.03 (1.24 to 13.09) 0.021
手足症候群






























腫瘍組織中において carbonic anhydrase IX が高発現し
ている症例ではソラフェニブにより腫瘍縮小がみられ
たが，低発現の場合は縮小がみられなかったとする報
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